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 Unlike a motor that performs constant speed rotation, the 
stepping motor is a special motor developed for the purpose 
of repeatedly rotating and stopping intermittently by 
digital control. As a result of the research, we tried to 
reduce the weight of the rotating body part by developing 
the type of motor, the control program, and driving weight 
even if loading 25 pieces totaling 100 g on a disk of 150 mm 
in diameter. It has become possible. With this mechanism, 
the possibility of new expression is added to the 
three-dimensional animation technology using classical 
strobe. The dark room is no longer needed, and the object 
moves in front of you in a bright environment. 
 The results of the research collaborated with Kobe City 
and exhibited at the media event "KOBE 078", "MAKERS 
BAZAAR", and made an presentation. In collaboration with 
the Design Academy Eindhoven in the Netherlands, he 
collaborated with the workshop to display the results of Mr. 
Bart Haensel as he came to Japan and held related 
workshops. The control program of the motor, which is the 
core of research, is released on the web and printed matter. 
 In addition, in May 2018 I participated in the 
international photo exhibition "KYOTOGRAPHIE KG +" 
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ンター神戸、2017 年 5 月、図 6〜14）） 
B) 「MAKERS BAZAAR OSAKA」：ATC（アジア太平洋ト
レードセンター、2017 年 7 月、図 15〜22） 
会場では技術情報を公開するため、制御プログラムを記
載したパンフレットを制作し、配布した。 
強力なモーターを使用して 150mm の円盤に 25 コマの
連続する立体物を配置したものと、軽量円盤の表面に連続
する画像をレーザーカッターで描いた平面的なものとの













































































































































































ル」より構成される開発キットを送付 2017 年 9 月 
B) オランダ側で教員と数名の学生から構成される研究グ
ループが作品を制作 2017 年 9 月-12 月 
C) オランダ側教員の来日に合わせて、オランダ・日本双
方の作品を本学で展示。ヘンゼル（Bart Haensel）氏









アルフレッド・バーンバウムの提案により 2018 年 4 月


















































































































図 37) 旧淳風小学校の教室に映像作品「CINEMA OBSCURA」











































図 39)、40) 解説パンフレット（A4、4 頁）。「CINEMA 
OBSCURA」は小山・小林のユニットによるピンホール映像作品。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 41) インスタレーション設営作業。遮光を目的とした黒い布
を床から天井までの高さ分よりさらに 2m 長く製作し、それによ
って空間を構成している。布は糊で固め、厚みのある素材感と立
体感を作り出している。左より小山、小茂田、小林、大内。 
 
